Es sind Themen aus ganz unterschiedlichen grundlagenwissenschaftlichen Fachbereichen, die sich in vielen klinischen Bereichen einsetzen lassen.

Ein weiterhin großes Problem stellt die unverändert limitierte Überlebenschance der Patienten mit Kopf-Halskarzinom dar. Trotz der Erweiterung der Chirurgie um diverse rekonstruktive Verfahren, wie auch die Erweiterung der strahlentherapeutischen Maßnahmen, bleibt die Prognose und Überlebensrate der Patienten in den fortgeschrittenen Erkrankungsstadien schlecht. Daher greifen die Referate die Entwicklungen im Bereich der Onkologie auf. Es geht um die Charakterisierung der „zweiten Entität des Kopf-Hals- Karzinoms", das durch HPV Viren initiiert, sich molekular, biologisch, immunologisch und damit wahrscheinlich in Zukunft auch therapeutisch vom klassischen Noxen induziertem Kopf-Halskarzinom unterscheidet. Hierbei kommt das hochaktuelle Gebiet der Immuntherapie gerade zum richtigen Zeitpunkt. Durch eine Vielzahl von Antikörpern, die gerade ihren Übergang aus der Entwicklung in die klinische Routine finden, gelingt es, die Zellen der körpereigenen Immunantwort gegen Krebszellen zu aktivieren. Die aktuelle klinische Datenlage weist für bestimmte Patienten einen merklichen Überlebensvorteil aus. Auch die diagnostischen Verfahren der Onkologie ändern sich, weniger invasiv, auf „Big Data" gestützt, werden verlässliche prognostische Indikatoren an Schnittbildern abgeleitet, die klinische Verdachtsmomente hilfreich unterstützen können. Die Verknüpfung von Bildgebung und Technik spielt auch bei der robotischen Chirurgie eine relevante Rolle. Die Darstellung der aktuellen Systeme, Vorteile, aber auch Limitationen werden ausführlichen Raum bekommen.

An der Schnittstelle von Onkologie zur Rhinologie steht das Mikrobiom. Seit wenigen Jahren wird offensichtlich, dass der menschliche Körper von mehr Bakterien besiedelt ist, als es körpereigene Zellen gibt. Der Einfluss dieser Bakterien auf relevante, entzündungsbedingte Krankheitsbilder, wie Karzinome oder rhinologische Erkrankungen, steht an der Schwelle der Erforschung. Die Therapie der chronischen Rhinosinusitiden wechselt aus den chirurgischen Verfahren in die antikörpergestützte Therapie, wieder eine Art Immuntherapie. Nach einem so genannten „Entzündungs-Endotyping" werden verschiedene individualisierte Antikörpertherapien entstehen.

Mit großen Schritten entwickelt sich auch das Verständnis des molekularen Hörvorganges. Diese Einsichten werden zukünftig nachhaltig die Versorgung der Patienten mit Schwerhörigkeit in der Prävention, Diagnostik und operativen Versorgung verändern.

Auch die regenerative Medizin spielt für die Zukunft der HNO- Heilkunde eine große Rolle, durch neuartige Ansätze kommen erste Einsatzmöglichkeiten im klinischen Alltag an.

Die Vielseitigkeit der hier gebündelten innovativen Forschungsansätze zeigt, welchen Entwicklungsbedarf und auch -chancen die HNO-Heilkunde aufweist. Mögen die hier gesammelten Referate den Grundstein zu der Faszination an Forschung sein, die unser Fach weiter in die Zukunft trägt.

Viel Vergnügen mit den Referaten zu „Forschung heute -- Zukunft morgen"

Prof. Dr. med. Barbara Wollenberg Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie 2017/2018

The contributions arise from various disciplines and bridge basic sciences with clinical implementation in many areas.

Despite the extension of surgery, supported by diverse reconstructive procedures as well as the extension of radiotherapeutic measures, the prognosis and survival rate of patients with advanced stages of head and neck cancer remains poor. New developments in the field of oncology deal with characterization of HPV induced cancers, a "second entity of head and neck cancer", as the molecular, biological, and immunological features and thus most probably also with regard to future therapeutic measures are very different. Here, the highly topical field of immunotherapy develops at the right time. Due to a multitude of antibodies that are currently in the transition from development into clinical routine, it is possible to activate cells of the endogenous immune response against cancer cells. The current clinical data reveal a significant benefit regarding the survival of certain patient subgroups. Further, diagnostic procedures in oncology develop. In a less invasive way, based on "big data", reliable prognostic indicators are differentiated by means of imaging that help supporting clinically suspicious factors. The combination of imaging and technique also plays a crucial role in robot-assisted surgery. Current systems, advantages but also limitations will be comprehensively described.

At the interface of oncology and rhinology is the microbiome. For the past few years it has been obvious that the human body is colonized by more bacteria than endogenous cells exist. The influence of those bacteria on relevant inflammation-related diseases such as cancer or rhinological diseases is now entering an important phase of research. The treatment of chronic rhinosinusitis changes from surgical procedures to antibody-based therapy, repetitively a kind of immunotherapy. In accordance with a so-called inflammation endotyping, different individualized antibody therapies will develop.

Important steps are currently taken regarding the research and understanding of the molecular hearing process. These findings will substantially modify the healthcare of patients with hearing loss in the context of prevention, diagnostics, and surgery.

Regenerative medicine will play a key role for the future of Otorhinolaryngology; due to innovative approaches, first applicable options are implemented in clinical routine.

The large variety of the innovative research approaches summarized here shows the great need for development but also the chances for Otorhinolaryngology. May the articles presented in this volume be a cornerstone of this fascinating research that will move our discipline forward into the future.

Enjoy reading the contributions to the leading topic of "Research today -- future tomorrow".

Prof. Dr. med. Barbara Wollenberg President of the German Society of Oto-Rhino-Laryngology, Head & Neck Surgery 2017/2018

Editorial Referateband 2018
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